




Crystal Structure and Surface Morphology of Titanyl-phthalocyanine 
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Abstract Orientational thin films of metal phthalocyanine are expected to the application of optical computer element， such 
as optical switching and m巴mo巧人 Our research group has reported nonlinear optical characteristics and 
morphologies of vandyl-phthalocyanine (VOPc) films‘In this paper， titanyl-phthalocyanine (TiOPc) that the 
molecular structure was similar to VOPc was noticed. We investigated crystal structure and surface morphology 
of TiOPc thin films prepared on KBr substrate by VislUV spectra measured with VislUV spec仕oscopy，X-ray 
diffraction (XRD)， second-order harmonics(SH) and third-order harmonics (TH) d巴tectedby using Maker fringe 
method and Atomic Force Microscope (AFl¥のimages. From those results， itis indicated that TiOPc thin film on 












































(TiOPc) [Aldrich Chem. Co.製]を用いた。 VOPc分子お
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表 1 試料 1~5 の蒸着条件
試料番号 2 3 
蒸着時基板温度:Ts [oC] 200 
蒸発源温度:Te [oC] 300 
蒸着時真空度 10ヤa台









の条件下で試料 1~5 を作成した。膜厚は試料 1 :約 50m、




























図3~こ I也r 基板上に作成した TiOPc 薄膜の Vis凡Nスベ
クトノレを示す。図4(a)に示すように、KBr基板上ではVO氏、
TiOPc薄膜ともに l辺が 1.40mの正方格子 (3x3タイプ)








これらのことを踏まえて図 3をみると、試料1， 2では 780
~8 1Onm にかけて吸収ピークが確認される。このことは、
TiOPcがKBr基板上でエピタキシ一成長していることを示
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図5 試料 1~5 と阻r 基板単独の X 線回折ノfターン

































概ね VOPc の I 型やE型のものよりも1/2~1/3 程度小さい
愛知工業大学研究報告，第 40号 B，平成 17年， Vo1.40-B，Mar，2005 
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ゑ試料3(t:240m;n.) 
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(心試料 1(2000 X 2000nm) 
題I
(b) 試料3(2000 X 2000nm) 
(c) 試料5(2000 X 2000nm) 
図9 試料 1，3， 5のAFM像
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